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1940年代後半における昭和製鋼所の製鋼工場
松 本 俊 郎
























































第 1図 製鋼工場附近工場配置図 (1953年3月現在)
資料 内官調査室監修 [1956a]55ページ.
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からなっていた｡第1製鋼工場は1935年4月に,第2製鋼工場は1942年5月
























































空気槌 1(25】肝) 1(25hp)05 0t空気圧搾機 1(200hp)鉱津台車セレ 0
鉱洋台車セサ 0 2(20t)
その他 装入箱(設置数,能力,自重,以下同じ) ?箱 2t,0.65t 500箱 2t,0.65t
大定盤 ? 40t,22t 40個 40t,22t
小定盤 ? 5t,1.37t 400個 5t,1.37t
注入管 ? 40t,1.63t 40個 40t,1.63t
C63型鋳型 7 5t,5t 400個 5t,5t
S55型鋳型 ? 4.75t,4.75t 40個 4.75t,4.75t






























































































































第 2表によれば,第 2製鋼工場からは総計で約 5千3百 トンの機械類が持








この間の鞍山鋼鉄有限公司の総生産実績は,鋼塊 (鋼錠) 9千5百 トン,鍋
材 1万 2千 5百 トン,コークス 2万 トンであ った (鞍 山鋼 鉄 公 司編
[1949?]28,126ページ)｡
第 1号平炉 (100トン)は1947年 4月15日に一応の修復を見たが,初出鋼は
8月 9日にずれ込み (解 ･張編 [1984]401,460-461ページ),原料事情が悪















































い うことができよう｡記録を達成 した第 1製鋼工場の労働者たちは毛沢東に
手紙を送 ってこの ｢喜訊｣を報告 し,毛からの返信が彼 らをいっそ う奮いた
たせた (鞍山市史雛公室編 [1996]94-96べ-㌔)aLか し,第 2製鋼工場を
失った鞍山鋼鉄公司の生産能力は,第 1製鋼工場内に残 された平炉の能力の
回復 し,向上 させるだけでは,むろん戦前の最高水準-の復帰に遠 く及ばな
かった｡
製鋼生産能力の回復は,3基の予備精錬炉の平炉-の改造によって加速 さ
れた｡300トン予備精錬炉 3基は,1950年5月に修復 された (24日)｡ この予
備精錬炉については,これを低珪素銑鉄の製造に利用するか どうかをめ ぐっ
て中国人技術者 と日本人技術者の間に激 しい論争が起 こった(6)O結局 ,中国





















































































リッ1㌧ デメリットについては内官調室監修 [1956a]を参照 (60,65ページ)0
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the Showa Iron & Steel Works in the Late 1940 s
Toshiro Matsumoto
The Showa Iron & Steel Works (the Anshan Iron & Steel Co. after the
war) lost over 60% of its steel-smelting facility when the Red Army (The
Soviet Army) confiscated the equipment of the company. One of its two
steel-smelting factories was completely destroyed. The production
capacity fell down from 1,330,000 tons / year to 500,000 tons / year. The
AISC, however, recovered its maximum pre-war level in 1952-53. The
output of steel ingot was 843,000 in 1943, 770,000 in 1952, and 976,000 in
1953. This paper aims to examine the reason why the operation of the
company recovered so quickly in spite of its serious war damage.
The factors which enabled the company to rebuild its production were
as follows: (1) the remaining equipment of the first steel-smelting
factory; (2) highly educated and well trained Japanese engineers; (3)
documents ofSISW concerning the operation of its equipment; (4) flexible
leadership of the AISC; (5) strong motivation of Chinese engineers and
Chinese workers.
Technical knowledge and experience were quite important for the
AISC, especially when it started its operation. Some parts ofthe first steel
-smelting factory was much improved by the Chinese engineers, using the
then existing documents of SISW. A conversion of preliminary smelting
furnaces to open hearth furnaces was the most successful example.
Chinese engineers bravely tried an un-experienced method in the face of
Japanese engineers' warning, considering the new circumstances for steel
production. Unbelievable hard work of Chinese engineers and workers
sustained those process. All of these factors were necessary to accomplish
the rapid reconstruction of the company.
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